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<資料紹介>英国におけるオーラルヒストリー(3) :


















館（Museum of London）や大英図書館（British 
Library）の活動を紹介した。これらの報告は、







































　私は、2015年 3月 18日に London Metropolitan 




Work: Voices from the Workplace 1945-1995
というホームページを設けている。本稿は、こ
の資料とホームページの管理担当者である Jeﬀ 
Howarth 氏（Academic Liaison Librarian）へ
法政大学キャリアデザイン学部教授　梅崎　修
英国におけるオーラルヒストリー（3）









れゆえ、Britain at Work プロジェクトは、我々
労働史研究者にとって目標になると言えよう。
２．TUC Library コレクション
















料が 1996年に London Metropolitan University
に移管されたのである。






London Metropolitan University は場所を提供
し、TUC は Jeﬀ さんの賃金などを含む運営費を







Heritage Lottery Fund の助成を受けている。
　Britain at Work では、調査活動に関しては、
協力パートナーを交えた会議が 2～ 3ヵ月に 1回










された Independent Working Class Education 
Seminar では、Britain at Work にも参加し、セ
ミナーの世話人でもある David Welsh さんの紹
介で、私も急きょ参加することになり、日本に
おける労働史オーラルヒストリーについて報告











Meirian Jump, Archivist & Library Development 
Officer, 'Archives& Education at the Marx Memorial 
Library’ 
Arthur McIvor (Stratthclyde Uni.) on Working Lives, 
Work in Britain since 1945 
Rosa Vilbr, An oral history on Centreprise bookshop/
cafe in Hackney 
Doug Wright The history of busworkers in London 
and the present dispute and "We are fortunate to have 
Osamu Umezaki from the Osaka Labour Archive in 
Japan joining us on Saturday. His interests include 
Oral history."
　報告者の一人である Arthur McIvor 教授は、
英国労働史の研究者であり、オーラルヒストリア
ンである。彼は、2013年に The TUC Library 
Collections を 使 っ て Working Lives: Work in 
Britain Since 1945, Palgrave Macmillan を書き上げ
ている。また教授は、2000年に A History of Work 
in Britain, 1880-1950 (Social History in Perspective), 
Palgrave Macmillan を刊行している。ところ







設置された The Scottish Oral History Centre
があり、彼は主要なメンバーである。また同セン
ターのホームページによると、グラスゴーにある





３．The Britain at Work について
（１）アーカイブの構成
　Britain at Work は、オーラルヒストリーの調
査・資料管理・発信を行うプロジェクトであり、




























図４　The Britain at Work のウェブサイト






























Britain at Work プロジェクトに繋がった。さら
に 2012年には、図 4に示した Web サイトが完
成したのである。なお、この Web サイト公開に
は、Heritage Lottery Fund だけでなく、Barry 
Amiel,Norman Melburn Trust の助成も受けて
いる。
（2）資料群の説明








トには、これまで London partners HISTORY 
talk や Bishopsgate Institute や London 














































図 6のように YouTube にアップされ、Britain 
at Work の Web サイトとリンクされている。ま
た、Images and Documents はカラー画像をネッ
ト上で見ることが可能である。
図５　分野別のページ
（資料出所）Britain at Work の Web サイト
図６　映像資料の公開



















じであるが、英国では Britain at Work という成
果が生み出された。スタッフやボランティアの
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Oral history in the United Kingdom (3)
―Britain at Work: Voices from the Workplace 1945-1995
　This report introduces an oral history 
archive in the United Kingdom (UK), a country 
that is advanced in the study of oral history 
and in related research. I visited the Britain at 
Work in the UK that had oral history records 
pertaining to the British history of labour. The 
staﬀs had knowledge on how to manage and 
exhibit oral documents. I interviewed some 
staﬀ members of the archive and attended 
some exhibitions on oral history. This paper 
presents my report on my investigations. It 
is likely that this report will oﬀer valuable 
information on ways of collecting, safekeeping, 
and exhibiting oral history, which will be 
useful for Japanese oral historians.
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